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Background: Injuries at high schools have a large impact on the future, such as growth disorders and 
functional disorders due to injuries during the growth period. Needs such as conditioning instruction for 
prevention are very high. 
Objectives: To develop effective prevention measures against serious injuries in high school students,the 
involved factors,especially fracture,that occurred in performing basketball. 
Methods: Our study examined the data from high schools of 7 prefectures in Japan.The study periods was one 
year,from April 2015 to March 2016 ,and the 7,218 school injuries cases which caused by basketball. The 
involved factors that influence fracture were investigated by logistic regression analysis. 
Results: "Grade" and "injured area" were significantly associated with fractures. The odds ratio of the 
fracture was significantly high( 1.17 fold) in the first grade compared to the third grade , and was 
significantly high(6.52 fold) in wrist joint and fingers parts compared to body trunks. 
Conclusion: Preparation exercise, use of taping and supporter are proposed as preventive measures. If we can 
grasp the situation at the time of injury in future, we think that we can plan preventive measures more 
individually. 
 
キーワード: 高校生; バスケットボール; 骨折; 予防対策. 


























































































 統計解析は 2015 年度に独立行政法人日本スポーツ
振興センター名古屋支所から提供を受けたデータを

































2 の性別と骨折の有無の割合では，男子が 1,239 件
（49.6％），女性が 1257 件（50.2％）で割合は近似し
た結果となった．表 3 の学年と骨折の有無の割合では，
1 年生が 985 件（39.5％），2 年生が 953 件（38.2％），
3 年生が 558 件（22.4％）で，3 年生に比べ 1 年生お
よび 2 年生では骨折の割合は高く，両者を合わせると
全体の 8 割近い値であった．表 4 の時期と骨折の有無
の割合では，通常期が 2,270 件（90.9％），休暇が 226
件（9.1％）で，通常期が全体の約 9 割を占めた．表 5
の曜日と骨折の有無の割合では，平日が 2,090 件
（83.7％），土日が 406 件（16.3％）で，平日が全体
の 8 割以上を占めた．表 6 の負傷場所と骨折の有無の
割合では，学校内・校舎内が 2,185 件（87.5％），学校
内・校舎内が 69 件（2.8％），学校外が 242 件（9.7％）
で，いわゆる体育館内での負傷による骨折が全体の 9
割近い結果であった．表 7 の負傷状況と骨折の有無の
割合では，体育授業が 1,312 件（52.6 件），球技大会
が 154 件（6.2％），部活動が 1,030 件（41.3％）で，
体育授業，部活動が各々1,000 件以上で，合わせると




関節（proximal interphalangeal joint：以下，PIP 関
節）が 152 件（8.6％），基節骨が 118 件（6.7％）で
中節骨が最も多く，手関節・手指部全体では PIP 関節










年生に対し 1 年生のオッズ比［95％信頼区間］（p 値）
は 1.173［1.004－1.369］（p=0.044）で有意な結果を





































表 1 都道府県と骨折の有無の割合と負傷発生頻度（Ｎ=7,218） 
 
  ＊頻度：負傷件数/生徒数/1,000 人/年 
 
表 2 性別と骨折の有無の割合（Ｎ=7,218） 
 
 
表 3 学年と骨折の有無の割合（Ｎ=7,218） 
 
 
表 4 時期と骨折の有無の割合（Ｎ=7,218） 
 
 




都道府県 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％ 件
富山県 120 4.8 336 7.1 456 6.3 4.0
石川県 168 6.7 356 7.5 524 7.3 5.0
福井県 124 5.0 245 5.2 369 5.1 5.2
岐阜県 282 11.3 543 11.5 825 11.4 4.9
静岡県 457 18.3 787 16.7 1,244 17.2 4.4
愛知県 1,051 42.1 1,960 41.5 3,011 41.7 5.1
三重県 294 11.8 495 10.5 789 10.9 5.6
合計 2,496 100 4,722 100 7,218 100 ―
骨折あり 骨折なし 合計
性別 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
男子 1,239 49.6 2,452 51.9 3,691 51.1
女子 1,257 50.4 2,270 48.1 3,527 48.9
合計 2,496 100 4,722 100 7,218 100
骨折あり 骨折なし 合計
学年 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
１年生 985 39.5 1,796 38 2,781 38.5
２年生 953 38.2 1,955 41.4 2,908 40.3
３年生 558 22.4 971 20.6 1,529 21.2
合計 2,496 100 4,722 100 7,218 100
骨折あり 骨折なし 合計
時期 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
通常期 2,270 90.9 4,140 87.7 6,410 88.8
休暇 226 9.1 582 12.3 808 11.2
合計 2,496 100 4,722 100 7,218 100
骨折あり 骨折なし 合計
曜日 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
平日 2,090 83.7 3,558 75.3 5,648 78.2
土日 406 16.3 1,164 24.7 1,570 21.8




表 6 負傷場所と骨折の有無の割合（Ｎ=7,218） 
 
 
表 7 負傷状況と骨折の有無の割合（Ｎ=7,218） 
 
 




図 1 手関節・手指部の骨折箇所の割合 
負傷場所 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
学校内・校舎内 2,185 87.5 3,971 84.1 6,156 85.3
学校内・校舎外 69 2.8 75 1.6 144 2.0
学校外 242 9.7 676 14.3 918 12.7
合計 2,496 100 4,722 100 7,218 100
骨折あり 骨折なし 合計
負傷状況 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
体育授業 1,312 52.6 1,572 33.3 2,884 40.0
球技大会 154 6.2 255 5.4 409 5.7
部活動 1,030 41.3 2,895 61.3 3,925 54.4
合計 2,496 100 4,722 100 7,218 100
骨折あり 骨折なし 合計
　負傷部位 件数 ％ 件数 ％ 合計 ％
　頭頚部 182 7.3 220 4.7 281 3.9
　上腕・前腕部 55 2.2 646 13.7 828 11.5
　手関節・手指部 1,772 71.0 139 2.9 149 2.1
　体幹部 61 2.4 70 1.5 125 1.7
　臀部・大腿部 10 0.4 951 20.1 2,723 37.7
　膝・下腿部 106 4.2 717 15.2 823 11.4
　足関節・足趾部 310 12.4 1,979 41.9 2,289 31.7







































富山県 0.606 0.452 ― 0.812 0.001
石川県 0.890 0.678 ― 1.170 0.404
福井県 0.946 0.698 ― 1.282 0.720
岐阜県 0.834 0.657 ― 1.059 0.137
静岡県 0.999 0.805 ― 1.241 0.995
愛知県 0.898 0.742 ― 1.086 0.268
女子(ref.) 1
男子 1.119 0.996 ― 1.257 0.058
3年生(ref.) 1
1年生 1.173 1.004 ― 1.369 0.044
2年生 1.078 0.923 ― 1.258 0.343
休暇(ref.) 1
通常期 0.895 0.731 ― 1.094 0.278
土日(ref.) 1
平日 0.989 0.832 ― 1.175 0.897
学校外(ref.) 1
学校内・校舎内 0.916 0.748 ― 1.122 0.396
学校内・校舎外 1.256 0.809 ― 1.948 0.309
体育授業(ref.) 1
球技大会 0.882 0.764 ― 1.260 0.981
部活動 0.860 0.739 ― 1.001 0.052
体幹部(ref.) 1
頭頚部 0.989 0.711 ― 1.374 0.945
上腕・前腕部 2.766 1.755 ― 4.360 ＜ 0.001
手関節・手指部 6.521 4.831 ― 8.803 ＜ 0.001
臀部・大腿部 0.258 0.128 ― 0.521 ＜ 0.001
膝・下腿部 0.538 0.379 ― 0.764 0.001
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